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TYPICAL CANCER OF APPENDIX REPORT OF A CASE 
From the Surgical Institute ofthe Osaka City Medical School 
(Director : Prof. Dr. Y. SmRAHA) 
by 
TOMOAKI GENGA and $HUNKO SAWAMURA 
The primary cancer of appendix is very rare. The authors have reported here 
a typical case of primary appendical cancer and reviewed literatures in Japan. 
The patient, 70 years old male, was extirpated appendix about 3 years ago 
undεr the "clinical features of acute appendicitis, but thereafter was remained 
fistule in the abdominal wall. 
The latest operation, right sided colectomy, has revealed the malignant lesion at 
the apex of the appendix, histologically mucilaginous cylinder epithelial cancer and 
generalized pseudomyxoma peritoneii. But the mucosa of small inte~tine, ileocecal 



















患者：稲O利0 70才 合， 農業． 舌は灰白色苔を衣し，義歯を装用している．咽i11l，局
家族歴： 母が子宮癌にて死亡し，父はロイマチスに 桃腺に著変を認めなレ・肱持1分時65至，緊張ば良い
権息したことがあろ． が時々結滞し， 授骨勤除は硬イ（＇.；~！＇｛：行してい乙． 呼政胸
既往璽 ： 生＂！！~頑健で者里子．を知らなし． 腹式， 平静であゐ．頚昔日，鎖骨上留にリンパ腺を触れ
初診：昭和28年6月5日 ない肺肝境界は：t_，手L版物7肋間にあり， 肺野は打聴
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し Carcinoidtumor （癌様腫）~ Malignant Mucoce・
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輯奏瞳孔反射の一時的消失（総果腺腫罰事）
Transient Abolition of the Pupillary Reaction to Convergence (Pineal Tumor) 
Walter Kornbluth 
Am. ]. Ophthal. vol. 35, p.1815, 1952 
13才の少年，桧巣腺腫溺の診断が下され，小脳関頭やI~ Perlia核 との連絡が絶たれると，撰択的に観鞍暗
を行って Torkildsen 氏手術を施行し l3 ii{!j後世1~；~せる 孔反射の消失が現れていLわけで，この症例では， 吾容
症例ロつれ 事l~f後12日 目の限検査によ り上方幣見を命 運にも上方をみる様命じた時，その代りに緬鱗獲量粧を
ずると両恨の繍奏湿壌が起り，而も其の際，瞳孔収縮 起した手r1;J・羽せずして調節蹄孔反射から分離して稿鯵
が起らず，一方調節反応は正常迅速でるるのが認めら ！冒孔反射を観察し得たわけで，普 通行はれる臨床検賓
れた．術後12週自の検査では両反応とも既に正常であ でも，厳密に調節反射と鰭験反射を区)JI］して検査すれ
った． ：！＇.，もっと多くこのような症例が発見されるに違いら
縞綾蹟孔反射と調節陪孔反射とけ、，その上行路を異 るまい．
にするから，中脳部障碍に際して三叉神経中悩核と （河端修一抄訳）
